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Abstract
This paper tries to throw light on the significance of the “General Principles of EU Law” as a 
norm of conduct in international law. On the basis of Part 1 and 2, Part 3 tries to confirm the 
significance of the “General Principles of EU Law”, and survey the today’s issues of 
“fundamental rights”, “subsidiarity” and “proportionality”.
　問題の所在






































General Principles of Law as a Norm of Conduct in EU (3);  




















































点 に お い て、 機 構 の 主 要 機 関 は、「 議 会
（Assembly, Parliament）」、「理事会（Council）」、
「委員会（Commission）」および「裁判所（Eu­






















































































法に対する EC 法の優位性の原理（a doctrine 














































は「 民 主 主 義 の 原 則 に 関 す る 規 定
















































































































































































































































































































































































































385頁以下；see, W. Lipgens and W. Loth（ed.）, Docu­
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May, 1948: Resolutions. London­Paris: International 
Committee of the Movements for European Unity, 





109　Thomas Flint, Die Übertragung von Hoheit s­
rechten，1998，S.89ff.（96）; 高田敏・初宿正典編訳『ド
イ ツ 憲 法 集（ 第6版 ）』 信 山 社、2010年、225頁；Vgl. 
Hans. D. Jarass, Bodo. Pieroth, Grundgesetz Kommen­




















115　Schweitzer, a. a. O., S.17.

























121　Art.9: In all its activities, the Union shall observe 
the Principles of equality of its citizens, who shall 
receive equal attention from its institutions, bodies, 
offices and agencies. Every national of a Member State 
shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union 



































ク EC 法、92頁 以 下；Betten/Grief，op. cit., p.63; see, 























133　See, Case 331/88 R v Minister of Agriculture, 
Fisheries and Food, ex parte FEDESA〔1990〕ECR 
Ⅰ ­4023, 〔1991〕1 CMLR 507.
134　See, Case 8/55 Fédèration Charbonnier de 
Belgique v High Authority 〔1954­56〕ECR 292.
135　同原則の精神は古代ギリシャ時代の格言である「す
べては中庸に（pan metron ariston）」の中に包まれて
いる（Evelyn Ellis(ed.)，The Principle of Proportionality 





















139　Art.3­6:The Union shall pursue its objectives by 
appropr ia te  means  commensurate  wi th  the 






































2) ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES 
OF SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY, OJ 
2010, Ｃ83/206）。
　また、同議定書の注釈については、（庄司克宏「EU













（A. D. McNair, The General Principles of Law Recognized 







151　Lauterpacht, op. cit., p.305.
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152　例えば、2002年開設の「国際刑事裁判所（Inter­




（YILC 1994, op. cit., p.52; 江藤淳一「国際刑事裁判にお
ける法の一般原則の意義」『上智法學論集第57巻４号』，









ら 検 証 が 進 め ら れ つ つ あ る（ILA, THE USE OF 
D O M E S T I C  L A W  P R I N C I P L E S  I N  T H E 
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW, 
STUDY GROUP DRAFT REPORT­JOHANNES­
BURG CONFERENCE 2016, 2016, pp.2ff.）。
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